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What Has Been Inherited from the May 68 ?  A Case of Marcel Gauchet
―― Reading of "La Condition Historique" ――
Naoyuki  KOYAMA*
Abstract:　 Marcel Gauchet is political philosopher in present age France. He describes in his book "La Condition
Historique" what he has inherited from the May 68. For him, the thoughts of the May 68 appeared in the form of
structuralism in linguistics, anthropology, psychoanalysis and history. The structuralist paradigm criticized the
subjectivity of modern subject. From this intellectural structuralist movement, Gauchet glimpsed a possibility of
unifying several disciplines capable of explaining generally about human being and society. Then, he would try to
realize this possibility in form of his own "anthroposociology transcendental". But he regarded very sceptically a
postmodernist death of subject derived from structuralist criticism and he was also critical to Marxist determinism.
To get himself out of structuralist abstraction and economic determinism, Gauchet found Merleau-Ponty's
phenomenology and Pierre Clastres's ethnology very efficient. But later, Gauchet would have his point of view which
compensates a lack of temporality in phenomenology and would analyse religious functions as a social and political
mechanism.







『代表制の政治哲学』La Révolution des pouvoirs（原著 1995
年、邦訳 2000 年）(2) と『民主主義と宗教』La Religion dans







えたのち、クロード・ルフォール Claude Lefort のもとで
D.E.S（今日の修士論文あるいは D.E.Aに相当するもの）を
取得。論文はフロイト Freud に関するものでタイトルは
『フロイト：存在論的精神分析』Freud : une psychanalyse
ontologique であった。『テクスチュール』Texture、『リーブ
ル』Libre などの雑誌に参加。コルネリウス・カストリア
ディス Cornelius Castoriadis、ピエール・クラストル Pierre
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の、「科学と真理」La science et la véritéという論文における





















チ」une touche Foucault absolument inimitable というものが

















































































































































































































































































































のである。ところでその 3年後、2006年の 1月から 3月に
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「68年 5月」から何が引き継がれたのか　マルセル・ゴーシェの場合
――『歴史的条件』（2003年）を読む――
小山　尚之
（東京海洋大学海洋科学部海洋政策文化学科）
要旨：　マルセル・ゴーシェは現代フランスの政治哲学者である。彼はその著『歴史的条件』において
「68年 5月」から何を受け継いでいるかを語っている。彼にとって「68年 5月」の思想とは、言語学、人
類学、精神分析、歴史における構造主義という形であらわれた。構造主義的パラダイムは近代的主体の主
体性を批判していた。ゴーシェはこの構造主義の知的運動から、人間と社会の条件について一般的な説明
を可能にする、諸学科の統合の可能性を垣間見た。彼はそれを「超越論的人類社会学」という形で実現し
ようと試みることになる。しかし彼は構造主義批評から派生したポストモダン的な主体の死には懐疑的で
あり、またマルクス主義の決定論にも批判的であった。彼は、構造主義の抽象性と経済決定論から脱け出
すにはメルロー＝ポンティの現象学とピエール・クラストルの民族学が有効であると見做した。しかしそ
の後ゴーシェは、現象学に欠けている歴史性を補う独自の視座を獲得し、宗教の機能を社会的、政治的メ
カニズムとして分析するようになる。
キーワード：　マルセル・ゴーシェ，68年 5月，構造主義，主体，政治
